




Buckling and Post-Buckling Strength of High-Damped Steel Plates 
in Compression and Bending 
岡田久志*
Hisayuki OKADA 
Abustruct The Purpose of this paper is to investigate the buckling strength of high-damped 
steel plates， which can be influenced by the shearing behavior of core polymer. According 
analytical investigation， simplifed approximate formulas are proposed to estimate the 
buckling strength of high-damped steel plate，of which 4 edges are simply supported， 
under compessive force and bending moment. The estimation of post-buckling strength of 
high -damped steel plates are attained by introducing new parameter on width-thickness 
ratio， which is derived from the approximate formulas on the buckling strength. The 
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にあたり設けた仮定は、以下のとおりである。
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( 7 ) 
i=1.2.3として、
a;; = 450:r;2 {b2ri'No(s-2) + 2 Dll(m4 + 2 i2 + i4) :r;2} 
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その結果、純圧縮力下の弾性座屈応力度は、次の
ように導かれる。
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S戸 Oに対する伽j振鋼板の弾性座屈応力度は、
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る。
また、もう少し大きな許容誤差をとることがで
きるならば、 sに依らない近似式として、 ( 8 )式
中の mの値を lとした次式を用いることができる。
η=1-~(1 +戸)(1-sう.......・ (1 1 ) 
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支持された鋼板では、 s=0ならば、 ko= 4、s=
2ならば k。ニ 23.9となる。














O__= .1 -cr-R2 
2.4. 後座屈強度
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表一 l 供試イ本の諸数値
世試体名 材種 実測板厚T 幅b t I T 
降伏応力度
G I E 
(mm) (cm) (tlcm2) 
れNJa2tU01EO 0 z2υ 0 υO.孟2U035 10 • 0 2aE606 9 
N1216 1.2 0.116 16.0 1.58 
N1212 1.2 0.116 12.0 1.58 
N1210 1.2 0.116 10.0 1.58 
N1208 1.2 0.116 8.0 1.58 
V1216 1.211 1.2 0.242 16.0 0.0164 1.59 7.23x10.6 
V1012 1.011 1.0 0.203 12.0 0.0244 2.54 4.52X10-6 
V1010 1.011 1.0 0.203 10.0 0.0244 2.54 4.52..'(10.6 
V1008 1.011 1.0 0.203 8.0 0.0244 2.54 4.52x10.6 
V0416 0.4110.4 0.093 16.0 0.0588 3.46 4.65x10-6 
V0412 0.4110.4 0.093 12.0 0.0588 3.46 4.65)(10.6 
V0410 0.4110.4 0.093 10.0 0.0588 3.46 4.65x10.6 
V0408 0.4110.4 0.093 8.0 0.0588 3.46 4.65x10.6 
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供試体名 P" P s R σer /o y f 1σ η R 。，1σy f，lσ y ， ， 
N2016 3.38 3.56 。ム83 1.136 0.662 0.697 1.000 1.136 0.775 0.758 
N2010 2.50 2.67 0.85 0.704 0.797 0.851 1.000 0.704 2.015 1.222 
N1216 0.71 0.99 0.69 1.630 0.370 0.515 1.000 1.630 0.376 0.528 
N1212 0.81 0.85 0.98 1.090 0.722 0.753 1.000 1.090 0.842 0.790 
N1210 0.91 0.91 0.83 口967 0.849 0.846 1.000 0.967 1.069 0.890 
N1208 0.74 0.77 0.85 0.768 0.878 0.919 1.000 0.768 1.697 1.122 
V1216 1.40 2.35 0.88 0.729 0.406 0.682 0.357 1.220 0.672 0.706 
V1012 1.55 1.74 1.13 0.737 0.576 0.646 0.270 1.417 0.498 0.608 
V1010 1.54 1.87 0.85 0.695 0.519 0.630 0.265 1.350 0.549 0.638 
V1008 1.33 1.46 0.68 0.593 0.489 0.537 0.256 1.172 0.728 0.735 
V0416 0.09 0.44 1.20 2.410 0.044 0.212 0.327 4.212 0.056 0.204 
V0412 0.11 0.44 1.05 1.951 0.060 0.239 0.291 3.614 0.077 0.238 
V0410 0.17 0.48 1.00 1.661 0.106 0.298 0.271 3.194 0.098 0.270 
V0408 0.18 0.34 
v0312 0.16 0.24 0.89 2.957 0.109 0.165 0.405 4.649 0.046 0.185 
記号 ι応力分布に関するパラメ}タ((5)式参照) R 帽厚比パラメ}タ
η:座屈影響係数 矢等価幅厚比パラメータ
応力分布( (5)式においてs= 1 )となるように
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F 司 0.8611R， 
-- fonnula by Us町TI1



























屈影響係数の評価式として、 ( 1 0) 式および
(l 1 )式を提案した。
(4 )面内に曲げと圧縮力を受ける制振鋼板の座
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